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ب
َّ أدب
ِ الر ْم ُز واإلفصا ُح في أَسا ِلي
صوفِيّة
ُّ ال
 محمود شالل حسين القيسي.د
 كلية اآلداب/ الجامعة العراقية

الملخص
 كان مذهب باطني،الهدف من هذه الدراسة إلظهار أفضل أسلوب كان الشعرية استخدامه
 هذا.استخدامها في قصائده التي كانت تعطيه فكرة خاصة للشعر مذهب باطني من الشعر العربي آخر
 هذا الغياب يكون الخفي خاص من.هو خاص به يأتي من االحتجاب الخاص للموجود مذهب باطني
 انها تبدو هناك لإلنسان مهرجان،آخر لكيفية رؤية علم الكونيات ألنه يتطلع إلى النقيض جود أبحث
 تأثير.جوهري مع إعطاء جوهري أوال والظاهر ولكنه يقف مع الخفي آخر إال مع واضح ال أكثر
مذهب باطني في العالقة السفينة الشعر الصوفي في اللغة التي تعطيه دينا برودة للقضاء أن يظهر هذا
الغياب ولكن مذهب باطني تخسر تتطلع إلى معنى والنطق في ضوء أنها تعطي من المهم أن هذا يعني
 ألن من الخطأ في النطق جعل تظهر السيريوم القديمة وصفي،أنها تعطيه أكثر أهمية وصفية األصلي
 يجب أن يكون التي تريد أن تتعلم أكثر أن يتجاوز، لغة بيك،لوصل البحوث من اللغة مذهب باطني
. لديهم مختلف وضوحا من آخر.النطق مرئية داخل لوصل الحقيقة وهذا يعني أن الحاجة والعوز

Abstract
Literature Symbols and appear in mystical doctrine styles
The aim From this study to show the best style the poetic was use it ,
mystical doctrine was use in his poems they was give it special idea for
mystical doctrine poetry from another Arabic poetry . this is special its comes
from special invisibility for mystical doctrine existent . this invisibility have
special invisibility from another to how see cosmology because it's looking to
the presence contrast looking , it's looking there to man fest immanent with
give the immanent first an the manifest but standing with another invisibility
only with manifest not more .
Mystical doctrine effect in the relation ship mystical poetry in language
they give it cooler have to stamp to appear this invisibility But the mystical
doctrine the lose looking to the meaning and pronunciation in the light they
give it important to meaning they give it more important and descriptive the
original , because the was wrong the make pronunciation appear cerium anent
descriptive to arrived the research from mystical doctrine language , language
of beck, must be whose want to learn most be exceed visible pronunciation
inside to arrived the truth meaning the want . they have different visible from
another .
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أدب الرمز واإلفصاح في أساليب
الصوفية



الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي االمي
وعلى اله وصحبه أجمعين  .وبعد ...
فإن للشعر الصوفي خصوصية مميزة في إطار الشعر العربي وذلك لصلته بالتصوف الذي هو
منهج في المعرفة يهدف إلى غاية سامية هي معرفة هللا تعالى والتحقق به ذوقا ً ووجدانا ً وقلبا ً  .وحين
يكون الصوفي العارف شاعرا ً  ,فأنه يتأثر بهذه الرؤية  ,فينفعل بأشياء الوجود ويتفاعل معها من خالل
هذه الرؤية .
وقد وجد التصوف في األدب منسربا ً لمواجيده ومكاشفاته وتجليات االنوار فوظف اللغة بقدراتها
الداللية الموسعة مضاعفا ً تلك القدرات عبر ما أحدثه من خرق للمنظومة اللغوية فدأب الشعراء على
نظم قصائدهم بلغة إنزياحية رمزية  ,ولذلك خصصت بحثي هذا لدراسة (األفصاح والرمز في أساليب
الصوفيين) ألنهم استخدموا أساليب مختلفة في شعرهم وما تفردوا به من صنع لغة داخل اللغة فعمدوا
إلى القوالب الفنية والموروث الغزلي والخمري فشحنة بدالالت رمزية مضافة إلى الدالالت التي
زودهم بها الشاعر العربي فأصبح الشعر الصوفي مليئا ً بالرموز والمعاني المبهمة لكنهم في الوقت
نفسه حملوا إلينا تراثا ً فكريا ً وأدبيا ً ثريا ً  .وقد قسمت بحثي هذا على مبحثين وخاتمة تضمنت نتائج
البحث .
المبحث األول :تضمن األسلوب الرمزي  .تمثل بالرمز الغزلي  ,والرمز الخمري  .واعتنى
المبحث الثاني :األسلوب المباشر واألسلوب التجريدي .
وأرجوا أن أكون قد وفقت وإن أخفقت فحسبي أني حاولت وأمل أن تكون خطوة نحو دراسات
أخرى تستوفي ما أغفلناه .
الباحث
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د .محمود شالل
حسين

المبحث األول
األسلوب الرمزي

في بادئ األمر علينا أن نوضح الرمز في اللغة وهو (تصووويت خفووي باللسووان كووالهم  ،ويكووون
تحريك الشفتين بكالم غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوووت إنمووا هووو إشووارة بالشووفتين ،وقيوول الرمووز
إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم)( .)1كما جاء في قوله تعالى فووي قصووة زكريووا – عليووه
السالم :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ( .)2وجعل ابن رشيق الرمز من أنواع اإلشارة فقال:
(ومن أنواعها الرمز ،وأصل الرمز الكالم الخفي الذي ال يكاد يفهم ،ثم اسووتعمل حتووى صووار كاإلشووارة،
وقال الفراء( :الرمز بالشفتين خاصة)( .)3فقد استقر معنى اللفظة في كتب اللغة على كون الرمز إشارة،
واإلشارة رمزا ً ،ودأبت على ذلك كتب األدب والنقد وأصبح مصطلحا ً نقديا ً(.)4
والرمز عند الصوفية (معنى باطن مخزون تحت كالم ظاهر ال يظفر به أهله ،كقول أحدهم:
عإن سوووووويهعا نكووووووا زنووووووم اه ووووووال
إذا نطقووووعا ك موووورم زهزوووو هزووووعر
وقال بعضهم :موون أراد أن يقووف علووى رموووز مشووايخنا فلينظوور فووي مكاتبوواتهم ومراسووالتهم فووإن
رموزهم فيها ال في مصنفاتهم)( .)5ويبدو أن الرمز الصوفي في صورته االصطالحية يعد سياجا ً لغويوا ً
يقوم بدور مزدوج هو البيان الذاتي والستر أو الحجاب الغيري ،إذ يكشف ألهل األذواق ما يختزنووه موون
معاني عرفانية ،ويحجبها عن غيرهم حفاظا ً عليها خشية أن تشيع بينهم بدافع الغيرة على هووذه األسوورار
 .فالتفتازاني يرى هذه االصطالحات أو الرموز ينبغي أن ال ينظر إليها (على أنها مجرد ألفاظ ،بل هي
تدل على المعاني التي وضعت لها في حالة حركية ،وتصور اتجاه االنفعاالت واألفكار التووي تعووتلج بهووا
نف المتصوف تصويرا ً حيا ً ،فهي بمثابة أدوات توقظ سامعيها بمعنى الكلمة بشرط أن يكونوا موون أهوول
الذوق)( . )6ويرى بعض الباحثين سبب وجود الرمز الصوفي إلى قصور اللغة التي عجزت عن إسعاف
الشعراء الصوفيين في التعبير عن أحوالهم الوجدانيووة ومعووارفهم العرفانيووة ،موونهم :عوودنان العوووادي ،إذ
يقول( :ففي حال من الالوعي تفقد األشووياء خصائصووها السووابقة فووي ذهوون الصوووفي وتكتسووب موودلوالت
جديدة ،بحيث يبدو العالم تبعوا ً لووذلك شوويئا ً جديوودا ً ،تقصوور الرموووز اللغويووة التووي تغيوورت موودلوالتها هووي
األخرى عن التعبير عن هذا التغير الهائل الذي طرأ على العالم ،وهكذا يجد الصوووفي نفسووه غارقوا ً فووي
المعرفة بال حدود ،ولكنه فيما عدا ذلك ،فإن شيئا ً ما ال يمكن أن يعرف أو يتصور)(.)7
ويرى عبد الحكيم حسان( :أن عجز اللغة عوون إسووعاف شووعراء الصوووفية بمووا يوودل علووى مووا فووي
عالمهم الروحي من مشاهدات هو أهم األسباب الداعيووة إلووى اصووطناع األسوولوب الرمووزي عنوود شووعراء
الصوفية)(.)8
لكن النظرة الفاحصة ترفض قبول مثل هذه اآلراء التي ترجع سبب الرمز الصوفي إلووى قصووور
اللغة أو عجزها ،ألن اللغة هي وعاء األفكار ووسيلة نقل التجارب وأداة التواصل بين المبدع ومحيطووه
الخارجي  .وإن أية لفظة في أي نص إنما هي خاضعة ،أو يُفرض أن تكون خاضووعةً لقووانون العالقووات
االستبدالية ،التي تعني فحص قدرة اللفظة على إيصال الداللة المقصودة ضمن سياق ما .
وميل الصوفية إلى الرمز لي يعني عجز اللغة وقصورها وإنما هو راجع إلى رؤيتهم الخاصووة
للغة ،ولعالقة األلفاظ بالمعاني ،فاأللفاظ عندهم ليست سوى رموز ال توورتبط بمعنووى محوودد سوولفا ً ،وإنمووا
هي قادرة على أن تشير إلى أكثر من معنى تبعا ً الستعمال المتكلم ،واإلشارة ال تعطيك المعنووى بطريقووة
مباشرة  .إذن اللغة عندهم في حقيقتها إشارة ،وفي هذا تكمن سعتها ،ألن األلفاظ فيها تكووون غيوور مقيوودة
قارة سلفا ً ،ومن هنووا
بمعان سلفا ً ،في حين أن اللغة عند غيرهم عبارة ،واأللفاظ فيها ذات ارتباط بمعاني َّ
ٍ
جاء ضيقها ،وهذا يعني أن استعمالهم للرمز واإلشارة هو الشيء المتوقع في ظل هذه الرؤية ،وما ذلووك
إال ألن اإلشارة تحفظ المعنى وال تبوح به إال لمن يستحقه ،وبهذا تصبح اإلشارة بيانوا ً ،والعبووارة خفووا ًء،
ولذلك قال أبو علي الروذبوواري( :علمنووا هووذا إشووارة فووإذا صووار عبووارة خفووي ،واإليموواء إشووارة بحركووة
جارحة)(.)9
(10
)
وبذلك قال القشيري( :إن المتصوفة أصحاب اإلشارة بخالف غيرهم من أصووحاب العبووارة) .
فالصوفية إذا ً هم أهل اإلشارة ،واإلشارة هي الرمز فهم إذا ً أهل الرمز ،وإن شووعر الصوووفية يعبوور عوون
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الصوفية
تجربة ليست باليسيرة ؛ وذلك لورود الكثير من المصطلحات والعبارات الصوووفية الغامضووة التووي قالهووا
الكالباذي( :إصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا لها)(.)11
فالشعر الصوفي يستمد جزئياته من الواقع ،ولكنه ال يبقيها علووى واقعيتهووا وإنمووا يسوومو بهووا إلووى
عوالم سماوية ال تح خاللها إال برفيف األرواح ،وتجسوودها موون خووالل الوورؤى المجنحووة التووي تفوويض
على المتصوف من عالم البرزخ ،فلذلك كان في الشعر الصوفي إبهام متعمد وغيوور متعموود ،ألن طبيعووة
التجربة الصوفية روحية تتصل بعالم غير منظووور ال يدركووه إال الووذوق الصوووفي الموودرب بالرياضووات
الروحية .
وتذوق الشعر الصوفي يعتمد على ذهنية المتلقي فيتعدد عنده الفهم العرفاني للنص حسب الووزمن
والحال والسماع ،وبذلك يتميز الشعر وال سوويما الشووعر الصوووفي بتعوودد القووراءات وحريووة التأويوول عنوود
المتصوفة ،فضالً عن أن الشاعر الصوفي قد يعبر أحيانا ً وهو ال يستطيع استشووفاف مووا فووي داخلووه موون
مشاعر وعواطف قوية ،يحسها ولكنها تستعصي على الكشف فيعموول التأويوول علووى توضوويحها وتقريووب
الغامض منها إلى ذهن المتلقي .
وإن المرجعية التي يستند إليها الرمز الصوفي مرجعية ذوقية وجدانيووة ،تنظوور إلووى اللغووة نظوورة
خاصة وليست مرجعية عقلية ألنها (ال ترجع إلى العقل وإنما ترجووع إلووى الووذوق ،ولهووذا ال يفهمهووا أحوود
بعقله فهما ً صحيحا ً وإنما يفهمها من تذوقها ،ووقف في المقام الذي يقوم فيه المتصوف)(.)12
ومن األساليب الرمزية في نتاج الصوفية هو الرمز الغزلي ،فقد اتجه الصوفية فووي التعبيوور عوون
مواجيدهم وعواطفهم وأذواقهم إلى القصيدة الغنائيووة مسووتعينين فووي ذلووك بلغووة موسووومة بطووابع التلووويح
والرمز ،وهي لغة استمدوها من أساليب الغزل العذري الذي عني بتصوير العفة في الحب ،ومعنى ذلك
أن الصوفية عبروا عن حبهم اإللهي بلغة الحب اإلنسوواني( .)13أي اتخووذ الشوواعر فيووه موون الموورأة رمووزاً
يعبر من خالله عن الحب اإللهي ،وكان للغزل العذري مدخالً لرمز الموورأة فووي الشووعر الصوووفي ،وقوود
أَشربوا رمز المرأة في شعرهم دالالت لووم تكوون دارجووة فووي الغووزل الغرامووي عنوود غيوور الصوووفية ،وإن
بواكير رمز المرأة في شعر الحب ظهرت عند شخصية (قي بن الملوح)(.)14
وقد كان ظهور الغزليين من الزهاد واألتقياء في القرون الهجرية األولى ،إرهاصا ً بهووذا التوفيووق
الذي تم في الشووعر الصوووفي بووين الحووب اإلنسوواني والحووب اإللهووي أو التعبيوور عوون الحووب اإللهووي بلغووة
العواطف اإلنسانية ،كما إن ظهورهم يتيح مجاالً لمقارنة مسلك العذريين بمسوولك الزهوواد األتقيوواء الووذين
العف قلوبهم(.)15
وجدوا طريقا ً فيه بيَّن زهدهم ومطالب عاطفتهم ،وأطاعوا في حبهم
ّ
وفي هذا يتقمص الحب اإللهي حالة الحب اإلنساني ،حتى ال فرق بينهما إال في القائل .
ولعله من هنا تبدأ اإلشارة إلى عناصر االتباع في الشعر الصوفي ،والممثوول فووي األخووذ بالتقاليوود
القيمة الشائعة في الغزل اإلنساني ،والجري على عووادة الشووعراء العووذريين خاصووة ،فووي وصووف دقووائق
المشاعر اإلنسانية ،كالشوق ،والصد ،وذل الحب ،ومن ذلك قول سمنون المحب :
واه
كفووووو بنمْ ْبووووو َي دووووو وي كن نْ ووووو بنمْ ذع ْْنووووو
وووووي فوووووة ال ْزذْ ولووو و ب ل ز وووووها ب زووووون وووو ب
و
ه طوووو و ْه ال و وووو و ه وووووون زسوووو وهْع بد ب و
النوووو و باه
بوووة زب نووومْ وووع ا لوووع انو ال ووو ْه نحزب ووو
ْ
عإَوووووزاه
هعحوووووة
وح ل نوووووة بزووووون
ْسووو
ب
ْح حبووومْ فوووة ا َوووا ب زووون م ْ
ْبنوووو ْ
دووو َ و
ب
عيوووووي ماهحووو و زووووون وووو ه مووووواه ()16
فووووووف هْنْ وسوووو و إن ينوووو و ْ زوووو و َ نْ ْسووووووة
ب ْ
ب
واطب ب
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن الرمز الغزلي لم يكن شائعا ً فووي الشووعر الصوووفي فووي القوورن الثالووث
الهجري ،وإن وجدت بعض اإلشارات التي مهدت له على نحو ما نجد في قول الشبلي :
ع ْيهْزوووووووو
بكوووووووعا
بوووووووا ْ
الكووووووووع ف وووووووور بب ْعموووووووو ب
ْ
و ْزمنوووووووعن وووووووازب ه ْ
كنوووونْ ك ووووي الكووووع ح هقوووو وز عحوووو ()17
عإذا يووووووان فووووووة
ب
القنازوووووو ب نووووووع ب
ْ
ْ
ْ
وبهذا بدأت شخصية مجنون ليلى تأخذ مكانتها الخاصة لدى الصوفيين ،األمر الذي يمكوون القووول
بأن البداية كانت مع قي كحالة تثير لدى الصوفي صورة من وجد اإلنسان ،أعني الرجل بالمرأة ،وهو
تعلق زائل بزائل ،فما بالك تعلق إذا تعلووق العبوود بووالحق سووبحانه وتعووالى ،وهووو البوواقي الووذي ال يووزول،
فاألحرى بالعبد أن يكون أشد حبا ً هلل تعالى وتعلقا ً به .
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وهكذا امتدت شخصية قي ونمت ودخل نسوويجها فووي تكوووين الحووب الصوووفي ومووا تضوومنه موون
رموز وإشارات ،فانتقلت بذلك من مجال التاريخ إلى أن صووارت شخصووية رمزيووة صوووفية ،فأصووبحت
قالبا ً مرنا ً آلراء الصوفية في مجالسهم وفي أشعارهم وقصصهم(.)18
ومن ذلك قول ابن الفارض :
ْ
ح
ي
ووويا
ك
فوووة
وووبأ
ال
زووون
وه
و
نكووو
عهْنكوووووه ل ِ وووووا ب فوووووة يووو و بي ْز
سووون ب نِووو ب
ب
ب
ب
ا
و
و
بِوووووووورر
عآعنوووووووو هوووووووو
ف وووووة زوووووهر لبنووووو عك وووووه ب ننووووو
وووووووور ب
عزوووا القوووع ينوووه فوووة عا وووا عإنزوووا
نكووووه لكوووو ل ووووبأ فووووة يووووي ن وووو ب
عآعنووووووو كبووووووو ع مزنوووووووي ب ننووووووو ()19
ف وووووة زوووووهر دنسوووووا عك وووووه ي بنوووووها
ْ
ب
وال تخفى الداللة الرمزية فووي هووذه األبيووات ،فقوود لو َّووح الشوواعر موون خووالل ذكووره شووعراء الحووب
العذري الذين خلَّدوا معشوقاتهم في أشعار هي من أرق ما نسج العرب  .وتشير هذه الداللة إلووى طمو
التعينات الجزئية من األشياء الجميلة التي تتعلق بها النف في نور الجمووال المطلووق الووذي تعووين لووه فووي
نفسه ،كما تشير أيضا ً إلى ظهور هذا الجمال المطلق وسريانه في كل التعينات الجميلة مع بقائه على ما
هو عليه من اإلطالق ،وهذا الذوق هو الذي يكشف لمن تحقق به أن الوجود الواحوود المطلووق قوود تعشووق
ذاته ،وسرى في عين العاشق وفي عين المعشوق ،فهو لبنى وهو قي وكثير وجميل .
ولعل تحول شخصية قي بن الملوح في األدب الصوفي إلى شخصية ذات طابع جنوني يظهرنا
على الصلة الوثيقة بين الغزل العذري والحب الصوووفي ،إذ لووم يكوون للجنووون فووي األصوول معنووى سوووى
التعبير عن استغراق قي في عاطفته ،وطغيان هذه العاطفة علووى جوانووب شخصوويته ،وفووي الحووق كووان
الصوفية بعد أن أعطوا صفة الجنون معناها الفلسفي ،يصفون بها كل من خرجوووا علووى مووألوف قووومهم
لزهدهم وشبوب عاطفتهم وتفضيلهم حياة العزلة والتأمل(.)20
ومثلما كان الحال في أتباع الشعر الصوفي ألساليب الغزل في تراث الشعر العربي ،فقد انسحب
الحال نفسه على الخمريات الصوووفية ،والخموورة فووي األدب الصوووفي رمووز شووعري ،يرمووز بهووا شووعراء
الصوفية عن الحب اإللهي بوصفها شراب إلهي يسبب لهووم سووكرا ً روحيوا ً يصووطلمهم عوون نفوسووهم(.)21
وفي ذلك يقول عاطف نصر( :هناك حقيقتان أساسيتان :األولى :أن الخمريووات الصوووفية بووواكير ترجووع
إلى النصف األخير من القرن الثاني للهجرة ،والثانية أن الصوفية أفادوا من شووعر الخموور الووذي ازدهوور
في العصر األموي وازدهر ازدهارا ً ونما ًء في العصر العباسي)(.)22
ولقد برع الصوفية كأسالفهم في مضمار هذا الفن ،فاحتفلوا بتشبيه فعل الخمرة ،فيما تورثووه موون
نشوة وسكر وطرب في النف  ،بما تتركه محاسن الحبيب موون آثووار اللووذة والجمووال فووي نفو المحووب .
ولعل السبب في اتخاذهم الخمر رمزا ً عرفانيا ً هو ما يظهر على الصوفي العارف حال فنائه من الغياب
عن اإلحسا بنفسه أو بالوجود من حوله ،فكما تحدث الخمر فووي عقوول شوواربها موون الووذهول والغيوواب،
يحدث حال الفناء مثل ذلك في عقل العارف ،فضالً عن ذلك ما تحدثه لحظووات التجلووي اإللهووي بوصووف
الجمال في قلب العارف من شعور غامر بالنشوة القلبية التي هي نشوة المحب بالمحبوب .
ومن شعرهم في معنى الخمر الصوفية والسكر الصوفي ،قول الجنيد معبرا ً عن الحالة التي كووان
عليها في قربه من هللا ،ثم ما آلت إليه من هجر وجفاء مستعينا ً بتصورات خمرية ،قوله :
ْ
الكمووووووووهان ن ه وووووووو ح
ع ن ووووووووي
زووووا لووووة م نوووو عينوووو ن كم وووو
ب
وووووهفا()23
ْ
مْ
ووووواهبة
ه
ْكووووو
علقووووو
نووووووووووووة
زرم
ب
عكهامْ هسووووووووووووقننة عه ب
ب
صحو فيقول :
ويقف الحالج عند خمرة الحب اإللهي واصفا ً مواجيده وأحواله بين السكر وال َّ
يهل عالسوووويه كموووو ه
كعمووووو ْ يهبْهوووووة
يه ْ
ي وووووامْ بوووووَنو السووووو ْ
فينوووو ْ بحوووواي السوووو ب
فوووف رلووو فوووة حوووالة ك وووحع عكسووويه()24
ووووحع عسوووويهرا
حووووانن
فحووووانمْ لووووة
ا
ب
ْ
وقد ترددت في شعر المتأخرين من الصوووفية أصووحاب المواجيوود أمثووال هووذه المعوواني واأللفوواظ،
وكثر في شعرهم ذكر الخمر والحان والدنان والجام والكأ والشراب والساقي والسووكارى ،واسووتعملوا
كثيرا ً من هذه األلفاظ على سبيل الرمز ،وأشاروا بها إلى الخمر المعنوية التي تظهر الجسد موون عالئووق
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أدب الرمز واإلفصاح في أساليب
الصوفية
الوجود البشري ،وتذهب صدأ هموم التعلق بأسباب الدنيا عن الخاطر اإلنساني ،وتسعد القلوب المشتاقة
إلى وصال المحبوب األزلي ،وتسكر الروح الهائمة في مشاهدة الجمال اإللهي  .ويقول ابن الفارض :
سوو ويبهنا ببكووووا زوووون ْدبوو و بي كن ن ْوو و ْ اليووووه
ح ز ازووووو
ْ
بيوووووه الحبنووووو ب
ْووووو بهبنا ووووو ذ ب
ب وووو وف اي ْ
عيوووو و نْبوووو و ع إذا ز بر ْموووو و نْ َموووو و
وووزأ نووو نه ا
ة
لكوووا البووو ه
ا
ا
يوووَأ ع ووو ْ
علووووعن سوووونا ا زووووا ه ووووعه ا الووووع ()25
علوووووعن ْووو وذا ا زوووووا ا هووو و ن لبحانْكوووووا
ْ
ْ
و
في هذه القصيدة الخمرية أهاب ابوون الفووارض باألسوولوب المكتموول التكوووين الووذي يصووف الخموور
ويتغنى به ،وهو يذكر في هذه األبيات وفي غيرها األلفاظ التووي توودور علووى ألسوونة الشووعراء الوصووافين
للخمر الحسين كالمدامة والكرم والكأ والمزج والشذا وألحان الدنان ،ويقول :لوال تلك الحضوورات مووا
اهتديت إلى األسماء الحسوونى والصووفات العليووا ،فووإن تلووك اآلثووار الحاملووة لووذلك السوور فاحووت روائحهووا،
فعطرت األكوان ،وما حرم من شمسها إال المذكور عن اإلدراك ولوال عقلها النوراني الووذي هووو ضوووء
برق الروح اإلنساني ،لما أثبت الوهم لهذه المدامة المكنووي بهووا عون الحقيقووة الجامعووة الوجوديووة اإللهيووة
صورة ذهنية فإنها ال صورة لها في نفسها(.)26
وهكذا قدم الصوفية في أشعارهم ،عالموا ً صوووفيا ً متماسووكا ً موون الرموووز واإليموواءات واإلشووارات
والتلويحات ،كما قدموا أيضوا ً الرمووز الخمووري فووي شووكل فنووي ناضووج متكاموول بووإهبتهم بأسوواليب الشووعر
الخمري المكتمل التكوين في التعبير عن أذواقهم وأحوالهم ومواجيدهم .

المبحث الثاني
األسلوب المباشر واألسلوب التجريدي
ا س عح الزبا ه تعاونت طوائف الصوفية في القرن الثالث الهجري على التعبيوور عوون معوواني
الحب اإللهي تعاونا ً واضحا ً ،كان من نتائجه كثرة دوران المقطوعات الشعرية عند الكالم عن أي معنى
من معاني هذا الحب ،كما كان من نتائجه تلك الثروة الشعرية الضخمة التي أثوورت عوون صوووفية القوورن
الثالث في الحب اإللهي(.)27
وقارئ التصوف في هذا القرن يلحظ بوضوح أن أغلب الشيوخ قد ساهموا في إنماء هذه الثووروة
الشعرية بنصيب ؛ ألن نشاط حركة التصوف ،وعوودم تطوورق األفكووار الفلسووفية إليووه بشووكل واضووح فووي
القرن الثالث جعال للمقطوعات الشعرية قيمة ال تنكر فووي توضوويح معانيووه وإذاعتهووا ،ألن هووذه المعوواني
كانت ال تزال في دور المباشرة العاطفية ولم تخرج بعد إلى دور التفكير العقلي اسووتجابة لتووأثير الفلسووفة
والكالم( . )28وأعني باألسلوب المباشر الذي لووم يتبووع الشوواعر فيووه األسوولوب الرمووزي بصووورته الغزليووة
والخمرية .
وفي ذلك قال يحيى بن معاذ :
ْ
ووووح
ح ْنووو ع
الحووو
زووو
و
الحووووو
ح ووووو
ب
ب
طووووو ْهح الحووووو ب
ْ
ح نْ وووع
ززووووووووو َن هكننوووووووووا
بْمبنوووووووووا و
وووو ْ ووو الحووو ب
وو و زو و ْ ال وو وع ب كحو وع
ح ب زوووووا ب وووووو
ْحوووووع ْي حووووو ب
وووو حْنووواهة عكدوووع ()29
عبووووو و ب كدِووووو و زوووووووا ب وووووووو
ْ
ب
فالمقطوعة صريحة في الحب اإللهي والتفاني فيه ،وقد اختار لها صاحبها بحراً قصيراً يتناسووب
وسكرات ذلك الحب وطربه الذي طال لزومه إياه .
وقوله كذلك :
ْ
ح لزوووون نْ نوو و لوو و
ن لوووووووو اه ذا ب لكوووووووووع عطوووووووو ْه َ
إنو ذا الحوو و ب
زوون ْفووع يووه ()30
َ
عها
الحوو
عن
ن
وا
و
كوووووو
إل
ن
ْعأ
ه
و
ن عن ال بوووووو
ْ
ْ َ
ب
ب
يبين الشاعر بأسلوب واضح أن المحبين هلل سبحانه وتعالى ،ال يحبونه خوفا ً من عذابه وال رغبة
في ثوابه ،بل يحبونه ألنه سبحانه وتعالى أهل للحب ،وألنهم ال يرجون إال مطالعة وجهه الكريم .
ومن ذلك قول أحدهم :
ووووووووها
ز
وووووووواطه
ب
إلنوووووووو
يا
وووووووو
ْ
ع
بووو
بح
ا
ووو
ال
بزووو َن بنووو ب ْزووون ْ ْووو ْ
ب
ب ب
ب
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نْبغووووة إ ْلنوووو ب بزوووونْ ال بع ووووا بي هقهبووووا

فنووووووو ب ال ب ووووووو ا ل ب
بعازووووووو ْهووووووو وعا ب
استخدم الشاعر ألفاظ قد وشمت بصور الوصال واللقاء فجاءت رقيقووة ناعمووة ذات أبعوواد عميقووة
تشف عن روحانية قائلها ونقائه ،فاستخدم لفظة (الفؤاد) بدل القلب ،وهي درجووة موون المحبووة فووي تعلووق
الفؤاد بحب الحبيب أعلى من المعنى العام في تعلووق القلووب بالحبيووب  .واسووتخدم (لوامووق) وهووو المحووب
الشووديد الحووب لووذلك وصووف (لوامووق) بووو(تواق) وهووي صوويغة مبالغووة توودل علووى فوورط المحبووة والتعلووق
بالمحبوب ،إلن هذا أمرضه فهو يشكو ويبغي أن يصل إلى محبوبه على ما يجد من علة أضووعفت قووواه
لعل ذلك يبرئ سقمه ويشفي مرضه .
ومن ذلك قول أبي سعيد الخراز :
ْ
ْ
به
وووووو
ال
يه
ه
سوووووو
ز
ينووووووه
نوووووو
ل
إ
عدا
وووووو
ْ
ع
بيه
ب
ب
و
ب
ْ
ْ
ب
كها وووة سوووعا ْ ال نووو بي كنسوووا ببوووذ ب
عده ووووا لببوووواح الووووهح ذ الِوووور عال ْ ووووه()32
عليووووون سوووووهعها ا زوووووا عهِهَوووووا
و ب
ب
ب
ب ب
فهو يقرع أبواب المحبوب تحت جنح الليل فيجد اللذة والمتعة في الليل الساكن وقد أظوول بسووواده
على الكون وتاه المحبون وطابت نفو العشاق ،واستعار للقرب من المحبوب بابا ً يقرعه على المجاز،
مجاز عن طلب القرب ونوال الرحمة واألن .
وعلو شأنِ ِه وبُعو ِد منالووه  .وهووو فووي ذلووك يقابوول بووين
المحبوب
وخرج الباب كذلك كناية عن ع َِّزة
ِّ
أمرين :أنه ال يستكره الصبر في ترقب الليل بانتظووار مناجوواة المحبوووب ،واآلخوور المقابوول :هووو سووروره
وغبطته وتعرضه لنفحات الرحمة ونسمات كرم المحبوب .
ومن ذلك قول الحالج :
ْفووووووووووو و ا بعنة ببووووووووووو و ْعامَ
سوووووووووقبن ا نوووووووووي
كنوووووووووا ْ
فوووة سو و ن بحوووه هَوووامَ ()33
ْ
ْ
كمووووو بوه ح ا ْوووو و ن سووووووة
ب ب
ب
يثمر الحب لدى الحالج سقما ً يسري في بدنه ،ولي من دون شافٍ إال الحبيب الحووق لووذا يسووعى
إلى هدم الحواجز والموانع ليصوول هللا ،فهووو يتوسوول بكوول شوويء إلووى نيوول رضوواه حتووى يسووتطيع الفكوواك
والتحرر .
ومن ذلك قول الشاعر :
ن بووذامْ نمووه لبسووانبة()34
َ
كنسوووامْ
مْ
بيوووها
ذ
ه
ووو
ي
ك
عليوو
ب
ب
ن بنوووة ْ
ب
ب
لمعان كثيرة ،أي بذاك اإلكثار من الووذكر ،وهووو ذكووره تعووالى فووي القلووب
كلمة بذاك كلمة موجزة
ٍ
واللسان دون االنقطاع عن الذكر ،وهذا هو شغل العارف ،قلبه ولسانه منشووغالن بمحبتووه سووبحانه ،فهووم
يتلذذون بالذكر ،وإن لهذا الووذكر حووالوة ال يفووارقون لووذاتها ،ولووي للوودنيا عنوودهم موون طعووم وال قوورب .
والصوفية من خالل حبهم وعشقهم هلل كانوا دائبين على ذكره عز وجل .
ومن ذلك قول أبي بكر مسلم :
به ببووووووومْ عا زووووووونو و
ْ
وووووووعن الزهنووووووو ب نسووووووو ب القزوووووووان
بَنووووووو
عكنووووووو َ
أ ْ
ْزووووووو َن ذا نهنووووووو ببغْنووووووو بوه ب إ وووووو وغْان
ح ز انبسووووا
زوووون ذا نهنوووو زوووو ْ الحبنوووو ب
عابوووووذي دوووووعامْ عدطووووو ا ع وووووان()35
ب َ
سووووو ونو زووووو و ْ الحنوووووووا بر بغْنوووووو بوه ب
ن هَنْ ْ
ب ب
في هذه المقطوعة دعوة من محب عاشق للمتلقي ليكون في معية مع هللا تعالى ،ألن األن يكون
به ولي بغيره ،وإنه من يأنَ بلِقاءِ هللاِ وطاعته فلن يحتاج بعد ذلك إلى أني غيووره ،فعلووى المحووب أن
ال يشتغل بغير هللا ،وأن يقطع إلى وصل دون وصله فهو إن سلم في حبه لربه نجا ،وإن هلك بحبه فلوون
يظلم نفسه .
ومن ذلك قول أبي عبد هللا المغربي :
نعح
نووووووووا ْز َن نِوووووووو ال بع ووووووووا ْي ذنبووووووووا
ذاه بزووووو ونْ الوووووووذ َ
ينووووو و ْ ا بهووووو و ب
فووووووووووو نونة نووووووووووو ن كهوووووووووووعح()36
إن يووووووووان ذْنبووووووووة إلْنوووووووومْ ح ببووووووووة
زب
َ
في هذين البيتين تظهر روح االستسالم التام للمحبوب ،فووإن الصوووفي المحووب يجوود حاجتووه عنوود
محبوبه وروحه بيد محبوبه فهو خصوومه وهووو يحكووم ،فيزيوود موون محبوبووه أن يقضووي لووه حاجتووه ودليوول
استسالمه أن يقول إنه لي له ما يملك من عمل يقربه إليه ،سوى أنه ترك العباد ورجع إلى خالقه لذلك
7
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سلَّم أمرهُ كلَّهُ لمحبوبه سبحانه وتعالى ،وهو في هذه األبيووات يعبوور عوون حبووه هلل تعووالى الووذي يمو قلبووه

بأسلوب مباشر بعيدا ً عن الرمز .
هو أحد األساليب الذي يمثوول معظووم الشووعر الصوووفي ،فإنووه ميووال للتجريوود،
ا س عح الهمهن
وظاهرة التجريد هذه هي أول ما يعنينا في الشعر الصوفي ،وذلك ألن التجليووات التووي تتكشووف فووي ذات
الصوفي ،هي دون شك مما ال يمكن للغة االعتيادية اإلخبار عنها بطريق الحقيقة ،ألنها ببساطة تجليات
غيبية ال تقبل صياغة تصورية حرفية ،وال تعني األدلة العقلية في دحضها أو إثباتها(.)37
ورغم أن الصوفية قد استمدوا الكثير من ألفاظهم من األدب الديني ،وفووي طليعتووه القوورآن ،وموون
شعر الحب والخمر ،إال أنهم موون جهووة أخوورى قوود اختصوووا بألفوواظ تعبوور عوون صووميم تجووربتهم كالسووتر
والتجلي والفناء والبقاء(.)38
معان جديوودة خاصووة بهووم معبوورة عوون
وقد أحالوها جميعا ً ،بطريق التأويل الذي اشتهروا به ،إلى
ٍ
أذواقهم وقد دارت في أشعارهم دورانا ً كثيرا ً .
هذه األحوال ال تقع منا بح  ،وإنما يتم الكشف عنها في ذات المتصوف نفسه ،وبنا ًء عليووه فهووو
يشهد ما ال يشهده غيره ،لذلك فقد اتسمت هذه الظاهرة بالتجريد ،وهووي مووا تعجووز أيووة لغووة عوون التعبيوور
عنها ،ألنها ليست حسية عقلية وإنما إلهامية ذوقية(.)39
وعليه فليست اللغة في أنساق التعبير العرفاني مجرد أداة للفهم واإليصال أو بناء يضم كثرة موون
العالقات المتشابكة ،أو نظام تعبيري تحكمه قواعد مخصوصة ،فهي إلى هووذا كلووه ظوواهرة تُبوودي نفسووها
فيما يسمى بمستويات التعبير التي تناظر من وجهة الحياة الروحية ،مستويات الشووعور العرفوواني ،وهووذه
أخص خصائص اللغة في العرفانية الصوفية ،أعني اإلحالة والتناظر بين مستويات التعبيوور ومسووتويات
الشعور ،ولعلنا نالحظ هذا التضايف ،في انتقال الشعور العرفاني من الهو إلى األنا فووي شووكل مناجيووات
يتناظر فيها مستوى الشعور ومستوى التعبير العرفاني(.)40
والحالج أكثر الصوفية اسووتخداما ً لهووذا األسوولوب واهتمامووه بالمصووطلحات الصوووفية فووي شووعره
ويتعدى اهتمامه بهذه المصطلحات بعض الحروف أو األدوات فيلحق بها ضووربا ً موون الزيووادة ،بواسووطة
اإلضافة ،كأن تكون باأللف والالم أو اإلضافة إلى الياء أو إضووافة اللفووظ إلووى نفسووه ،وتحويلهووا إلووى مووا
يشبه المصطلح الصوفي مثل َّ
(إن ،كل ،بعض ،جميع) فقد وردت في شعره (إني ،كلي ،كل كلي ،بعض
بعض ،جميع الجميع) ،مثال ذلك قوله :
فوواهف ب ط وومْ إنووة زوون البوونن()41
نوووار نة
ب
ب ب
ةن ب
ْ ب
بننوووة عبننوووم بإنووو ُ
وقوله :
إلوووو وة()42
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ن
ذ
إ
ذاه
و
هوووو
ا
وا
و
زوووو
ف
نوووه
ي
لسووو
ي
و
اليو
ووو
ز
م
وا
و
نو
ب
ب
ب
ب
ب
وقوله :
ع وووووا ي ووو وة بيووو وي ي ووو وة()43
َ
ة
و
َِْ
ب
ِْي
ب
و
ب
وة
و
َِْ
ب
وا
و
د
و
د
ب
ب ب
ب
ب
ْ
ب
ب
ْ
وهذه المصطلحات الصوفية تتبنى اإلشارة إلى واقع شعوري أو غيبي ،على الرغم موون أنهووا لووم
تنقل في أصولها من دالالت معنوية فحسب ،بل اشووترك الواقووع الحسووي فووي تكوينهووا وصوويرورتها إلووى
الحقل الداللي الصوفي .
ويبدو أن الشاعر الصوفي ال يريد أن يقتصر على إيراد ألفاظه هذه مجووردة ً مكوورورةً ،إنمووا بلو
ولعه بها أن استعملها إلى جوار سائر ما يتفرع عنها من اشتقاقات ،وكأنه يود أال يفارق صوتها وجدانه
وهو ما نجده في هذين البيتين :
ْ
ْ
عيوووووواح بِوووووور زب نوووووومْ حووووووننْ ط ْ
بهوووووو
لْقووو َ ْهوووا ْ زووون هبنووو ب الهوعحووو ب ْعحووو ْ
ْ
نهوووووو ()44
فيووووووانْ بووووووف ْيووووووعن ي و
َْنوووووومْ ي ْ
نكووووه ْ لبزوووون ك و
ْعنوووو ب
بهوووو بِوووو ب ب
ولم يكتف الصوفية بهذا الذي فعلوه بشعرهم ،بوول اجتهوودوا فووي اتبوواع طوورق أخوورى الستحضووار
أفكارهم غير إيرادهووا هووي أو اشووتقاقها علووى الحقيقووة ،تلووك هووي اإلشووارة إليهووا بواسووطة الضوومائر بكوول
أنواعها ،مقرونة بحروف الجر ،وقد شاعت هذه الطريقة شيوعا ً بالغا ً في الشعر الصوووفي ،فأفضووت بووه
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إلى اإليغال في التجريد من جهووة ،والعسوور فووي التراكيووب موون الجهووة األخوورى وكالهمووا موودعاة للتعقيوود
والغموض(.)45
وحسبنا من شيوع الضمائر في الشووعر الصوووفي تلووك المقطوعووة التووي وردت فووي شوورح ديوووان
الحالج بعشرة أبيات تنتهي كلها بالضمير (أنت) .
ويقول أحمد بن عطاء :
بالَووهه()46
ن بِْوو نة زب نووومْ ْنووومْ
ِاهَ ونة
ذبيووهمْ لووة ز و ا
و ْب
نأ ن ب
وقد بل الصوفية غاية التعقيد حين جمعوا في بعض أشعارهم بين تكوورار المصووطلحات وتكوورار
الضمائر ،فقطعوا بذلك كل سبب بالفن .
يتبووين ممووا سووبق أن اإلشووارات الصوووفية اقتصوورت دالالتهووا علووى عالقووة المطابقووة بووين الوودال
والمدلول ،وهي تشير إلى تصورات ذهنية مجردة ،غير خاضعة لمنطووق العقوول أو الحو  ،وتفتقوور إلووى
التشخيص في الواقع ،وال تتعدى اإلشارة إلى المطلق والمجرد ،لذا باتت هذه المصووطلحات تعبيووراً عوون
أفكار ورؤى غيبية تخبو العاطفة فيها وتنطفئ ،على الرغم من أن هذه المصطلحات قد حضيت بنصيب
غير قليل من شعرهم .
هذه أبرز الرموز والمفاهيم الصوفية التي تردد ذكرها في هذه المختارات ،ولي معنى هووذا أنووه
ال توجد رموز ومفاهيم أخرى كثيرة منع من استقصائها ضيق الوقت ومراعاة االختصار .
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الخاتمة

الحمد هلل والصالة والسالم على نبيه األمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين
وبعد ...
لقد كان الهدف من هذه الدراسة إبراز األساليب التي إستخدمها الشعراء الصوفيين في شعرهم
والتي ميزت الشعر الصوفي من غيره في إطار الشعر العربي .
وتأتي هذه الخصوصية من خصوصية الرؤية الصوفية للوجود وهي رؤية تمتاز عن غيرها من
الرؤى الكونية ألنها تنظر إلى الوجود نظرة مغايرة  ,إنها تنظر إليه بوجهية الظاهر والباطن مع تقديم
الباطن على الظاهر في حين تقف الرؤى األخرى عند ظاهرة فال تجاوزه .
ولقد كان للرؤية الصوفية أثر في تحديد عالقة الشاعر الصوفي باللغة حيث طبعتها بطابع ثنائية
التي تقوم عليه هذه الرؤية  ,وفقد نظر الصوفيون إلى اللفظ والمعنى في ضوء هذه الثنائية فاهتموا
بالمعنى فقدموه بوصفه األصل  ,ألنه باطل وجعلوا اللفظ نابعا ً بوصفه ظاهرا ً .
توصل الباحث من هذا أن اللغة الصوفية لغة إشارة ينبغي لمن أراد معرفتها أن يتجاوز ظاهرة
اللفظ إلى باطنه ليصل إللى الحقيقة أو المعنى المراد  ,فنظرتهم إلى اللغة تختلف عن نظرة غيرهم .
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